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学会，1－29頁






“Shintoism” 2005. 6, Encyclopedia of Sociology, Blackwell Ltd.
「国家と宗教」「ナショナリズム」「グローバル化」2005. 3. 10，棚次・山中編『宗教
学入門』ミネルヴァ書房，196－200頁
Forms and Significance of Political Participation by Buddhists in Japan
2004. 8. 16, 韓国佛子教授学会紀要，第10巻，pp.81-113.
「カルト／セクト論争と宗教的ナショナリズム」2004. 1. 30，荒木美智雄編『世界の
民衆宗教』ミネルヴァ書房395－408頁
「教団類型論」「Ｂ . Ｒ . ウィルソン」「宗教的ナショナリズム」ほか，2004，井上順
孝編『現代宗教事典』弘文堂
“Buddhism in Japan - a brief history and some features”，2003. 8. 18，韓国佛子教
授学会紀要，第9巻，pp.95-115.
“Anti-Cult/Sect Campaign de la religion: Momorias de la Interpretaciones actuales 
as New Nationalism” 2003. 5 XXVI Conferencia International SISR, Mexico, 
2001
「カルト / セクト論争と現代ナショナリズム」2002. 1. 15,『東洋哲学研究所紀要』第
17号，130－143頁
中野毅先生略歴・業績一覧　　21


















“Religion and State” 1996. 6 N. Tamaru & D. Reid (eds.), Religion in Japanese 
Culture, Kodansha International, Ltd., pp.115-136
アメリカ・メキシコ SGI 調査報告1996. 6. 15，文部省国際科学研究費補助分担金研
究報告書
“The Spirit of Tolerance and Mahayana Buddhism” 1996. 5, The Journal of 
Oriental Philosophy, Vol.6, pp.58-69.
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The Influence of American Anthropology on the Allied Forces 
during the War with Japan and the Occupation Period: 
Corporation between American Applied Anthropology and 

















員 と し て 作 成 し た 軍 事 レ ポ ー トNO.25“JAPANESE BEHAVIOR 
PATTERNS”（Benedict 1945），③ジョージ・マードックが中心となり，ア































































































































































た。彼はその間，1949年にHandbook on the Trust Territory of the Pacific 
Islands; a Handbook for Use in Training and administrationという書籍を






































会 長（1948-1949） と な るCharles LoomisのWartime Impacts Upon the 
Schoolsという論文が，また「インダストリー」の項目には同じCharles 
LoomisとNellie Loomisの 共 同 執 筆 論 文“Skilled Spanish-American War-






Ruth Useemの 共 同 執 筆 論 文“Wartime Employment：Cultural 
Adjustments of the Rosebud Sioux”や「人種」の項目に，大戦中であった
日本人に関するエンブリーの論文“Section on Reports and Memoranda: 
Dealing with Japanese-Americans”が掲載されている。
　第三巻一号（1943年10月－12月）には「教育」の項目に，同会第六代会長
（1949－1950）となるMargaret Meadの“Notes on the Work of the Colonial 




MalamudとRachel Stephensonの 共 同 執 筆 論 文 で あ る“A Study of the 
Rehabilitation of Neuro-Psychiatric Casualties Occurring in the Armed 
Forces”が，「発展」の項目では，James MontgomeryとOlen Leonardの共
同執筆論文である“Settlement and Post-War Planning”が掲載された。これ
も戦後処理に関する論考である。第三巻三号（1943年4月－6月）では「方法
論」の項目に，当時の「応用人類学会行政・社会研究委員会コーディネータ










に関する“Japanese Administration at the Local Level”というレポートが掲
載されており，戦前に日本の村社会のモノグラフを作成したエンブリーに注
目が集まっていることが伺いしれよう。
　 第 四 巻 三 号（1945 年 夏 ） で は，「 軍 事 」 の 項 目 で，John Useemの
“Governing the Occupied Areas of the South Pacific: Wartime Lessons and 
Peacetime Proposals”という戦後処理に関する論文が掲載されている。第四
巻四号（1945年秋）では，Resettlementの項目でEdmund Brownが執筆し




“Military Government in Saipan and Tinian: A report on the organization 
of Susupe and Churo, together with notes on the attitudes of the people 
involved”という論文が掲載されている。日本支配下であった太平洋諸島に
研究の関心が広がっていることが理解できよう。第五巻二号（1946年春）に

























“Community Analysis at Heart Mountain Relocation Center”という論文と，
Katharine Luomalaの“California Takes Back its Japanese Evacuees: The 
Readjustment of California to the Return of the Japanese Evacuees”という
論文が掲載されている。
　第六巻一号（1947年冬）には，「再定住」の項目で，Katharine Luomala
の“Community Analysis by the War Relocation Authority Outside the 
Relocation Centers”という論文が掲載され，強制収容所から退去した日本人
捕虜たちの状況に関するレポートが紹介されている。第六巻三号（1947年
夏 ） に は，「 コ ミ ュ ニ テ ィ」 の 項 目 にJohn Rademakerの“Community 
Analysis in a Free Community in Peacetime: The Article is a Report of 
the Work of the Anthropology War Research Laboratory”という論文が掲
載され，戦時中の戦争研究機関の戦後の役割に関し考察が展開されている。
第六巻四号（1947年秋）の「軍事」の項目では，Joel Montague, Jrの“Social 
Factors in Combat Fatigue”という論文が掲載され，参戦したアメリカ兵の
戦後の精神状態等に関する分析結果が報告されているとともに「ミクロネシ
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　 第 七 巻 一 号 に は，Katharine Luomalaの“Research and the Records of 
the War Relocation Authority”という論文が掲載されている。
　第八巻三号（1949年夏）には「軍事」の項目で，John Montgomeryの









れ，William Lessaが執筆した論文“The Place of Ulithi in the Yap Empire”
が掲載されている。第９巻２号（1950年夏）には，「軍事」の項目内に
Edward Hall Jr.のトラック諸島に関する論文“Military Government on 
Truk”が掲載されている。
　第九巻四号（1950年冬）にも「軍事」の項目に，Thomas Gladwinの論文










































（Council for Intercultural Relations）に呼ばれ，後にインスチチュート・フ


























　「1943 年の夏，私（ミード）は戦時情報局（Office of War Information）
の講演，そして異文化間理解のために文化人類学を応用する目的で英国へ行
った。グレゴリー・ベイトソンは日本関連の仕事をするため戦略部門局
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“Partnership” of Neighborhood Associations and NPO：Focusing 


































































































































































































































































































































































































































































Phased Introduction of Tonarigumi (Neighborhood Association) 
System in Java under the Japanese Occupation:


































（Tjahaja 1943. 12. 8, Asia Raja 1944. 3. 9），同年８月にスラバヤ市（ジャワ
新聞社 1944：212），同年12月にペカロンガン州（治官報14号：26，Sinar 
Baru 1943. 1. 21），マラン州（ジャワ新聞 1944. 12. 5），ケドゥ州（ジャワ新















1943. 6. 1, No.13：10）。ウィラナタクスマは，クルアーンの啓示に着想を得
て，相互愛の聖なる絆によって，家族と家族を結びつける小規模の共同体の
構築をこころみた。その共同体が，家族連合会（Badan Perserikatan 
Keluarga） と い う 隣 保 組 織 で あ っ た（Pikiran Rakyat 2010. 3. 1, Soara 
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バンドゥン　デサ・クーロン / チャバン・スカマナ /Ⅰ/ ５
（バンドゥン クーロン区 スカマナ町会 /Ⅰ/ ５*）
















       　　クルアルガ（隣組）境界
* （バンドゥン・クーロン区スカマナ町会第Ⅰ分会第５隣組をさす）
図1　 「隣組世帯表」
出 典：Bandoeng Si, 1943b, Keterangan Peratoeran Tata-Keloearga (Tonari-Gumi) 














































出 典：Bandoeng Si, 1943b, Keterangan Peratoeran Tata-Keloearga (Tonari-Gumi) 






























































希薄であった（Trimurti 1944 : 389）。バンドン市の軍政当局でも，都市に
おける人間関係を「都市郊外ではあちらこちらでまだ残存している近隣関係
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うみだしたと報じられている（ジャワ新聞 1943. 10. 6）。また，チベウンジ
ン（Tjibeunjing）区の三つのカンプンの隣組では，相互扶助（ゴトン・ロ
ヨン）によって水道が敷設された（Tjahaja 1943. 7. 3）。






















ワ新聞 1943. 10. 3）。このため，ジャカルタ警察署では，模範防空壕の掘削
を行なった（ジャワ新聞 1943. 10. 12）。
　バンドゥンでは，防空演習に家庭防火郡が参加し消火訓練が行なわれた。
訓練は，爆弾，焼夷弾，ガス弾の飛来を模擬弾の色と爆竹の発砲回数で示す



















































































































を参照。Soeara MIAI, No.13（Nomor Baitoel-Mal）1943. 7. 1.











（10）インドネシア語では，"Keterangan Peratoeran Tata-Keloearga (Tonari Kumi）







（13）Tjahaja 1943. 12. 8.
（14）隣組による米の分配は，「チャハヤ」紙が報じている（Tjahaja 1943. 10. 13）。
（15）隣組による夜警（ロンダ）については，同じく「チャハヤ」紙が報じている





なわれた（Tjahaja 1943. 6. 19）。
（17）1943年10月２日からバンドゥンでは大規模な防空演習が行なわれた。防空演習で
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(Stockholm International Peace Reach Institute, SIPRI YEARBOOK 
Armaments Disarmament and International Security, Oxford University 
Press.) 
・イギリス王立戦略研究所の『ミリタリ・バランス』




（Office of the Secretary of Defense　Annual Report To Congress　
































































地上配備大陸間弾道弾 発射台配備数 配備初年度 射程 弾頭威力 弾頭数
DF－4 10 1980 5500 1×3.3MT 10
DF－5A 10 1981 12000 1×4.5MT 10
DF－5B 10 2015 12000+ 3×200－300KT 30
DF－5C ・・・ MIRV ・・・
DF－15 ・・・ 1994 600 （1×10－50KT） ・・・
DF－21 80 1991 2100 1×200－300KT 80
DF－26 8 2017 4000 1×200－300KT 8
DF－31 8 8 7000 1×200－300KT 8
DF－31A 25 8 12000 1×200－300KT 25
DF－41 25 12000 MIRV
潜水艦発射弾道弾
JL－2 48 48 7000 1×200－300KT 48
航空機
H－6 20 1965 3100 1×bomb －20
巡航ミサイル
DH－10 150－350 2007 1500 1×・・・
CJ－20ALCM 150－350 2014 1500 1×・・・
総計 218 270
SPRI yearbook 2017 . p.328 .　Stockholm International Peace Research Institute 



























































図１　国 別国防費主要国比較（2016）US$ m. 2007-2017 © SIPRI 2017 
Military expenditure by country, in constant (2015) US$ m., 2007-2016 © SIPRI 2017,　
SIPRI Yearbook 2017 Disarmaments, Disarmament and International Security, 
OXFORD UNIVERSITY PRESS 2017 p. 328.
Sheet1
ページ 1






























図２．米中日印露国防支出2007ー2016 © SIPRI 2017 US$ m.,
Military expenditure by country, in constant (2015) US$ m., 2007-2016 © SIPRI 2017. 
2017. Nov.17.http://www.sipriyearbook.org/view/9780198787280/sipri-9780198787280-
chapter-014-div1-091.xml






































































































































































































































































































































































































































































前出.The military balance2017データベースより筆者作製,The Military Balance 2017 
The international Institute for Strategic Studies.
Sheet1
ページ 1
120 0 0 0
528 0 0 0
432 0 0 94
345 1940 0 19
0 468 65


































































































































































































































Table10.1,The 50 larger supplier of major weapons,2012-16 Stockholm International 
Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2017 Disarmaments, Disarmament and 
International Security, OXFORD UNIVERSITY PRESS 2017 p.528.
Sheet1
ページ 1





































































輸送ヘリ　CH－47D Cinook 70 1986－2016
輸送ヘリ　S－70/UH－60L 39 1998－2016
対潜ヘリ　S－70B/SH－60B Seahawk 49 2005－2016
攻撃ヘリ　AH－64B Apache 13 2006－2016
戦闘爆撃機　F－35A JSF 42 2016 １機は供給済み
空中給油機　KC－46A 3 2015
無人偵察機　RQ－4K Global Hawk 3 2014
管制哨戒機　E－2D Hawkeye 4 2015
輸送ヘリ　V－22 Osprey 17 2015
SPY－1F　イージスレーダー 2 2016 あたご型駆逐艦への搭載






























戦闘爆撃機 1 or 2 aqns of F/A18C 44






戦闘爆撃機 2 aqns of F－35C 20
1 of F/A－18E 12






figure 1 Ford-class aircraft carrier, the military balance 2017 




















































































　　The military balance2017, http://www.tandfonline.com/loi/tmib20 Asia p.281　
2016.11.3
（9）2017 nov.17, SIPRI Arms Transfers Dater base 06 April 2017. Stockholm 
International Peace Research Institute “SIPRI YEARBOOK 2007 Armaments,　
Disarmament and International Security” https://www.sipri.org/databases/
armstransfers
（10）SIPRI Arms Transfers Dater base 06 April 2017, P.281. Stockholm International 
Peace Research Institute “SIPRI YEARBOOK 2007 Armaments, Disarmament 
and International Security” https://www.sipri.org/databases/armstransfers
　　2017年中国潜水艦は，原子力艦：晋級原子力戦略原潜SSBN ４隻，漢級攻撃型原
潜SSN ３隻，商級攻撃 型原潜SSN ２隻，商Ⅱ型級攻撃型原ディーゼル潜水艦
130　　SOCIOLOGICA Vol. 42, No. 1·2 （通巻63号）
SSKは，明級攻撃型ディーゼル潜水艦SSK11隻，宋級SSK12隻，キロ級SSK12隻，
元級SSK13隻で構成されている。
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databases/armstransfers.
(Retrieved by Nov.201718, http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_
register.php.)
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The International Institute for Strategic Studies, THE MILITARY BALANCE 
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Approaches to Solve Global Problems, Poverty and Disparities: 
Introduction to Happiness Peace Studies Ⅱ
IWAKI Hideki  
Abstract
In this paper, we consider the factors of current global problems, the right 
happiness, and ways to correct poverty and disparities.
First, we research global issues and indicate that the present is at a his-
torical turning point. Then, we survey right happiness not material and ef-
ficiency happiness, and consider the importance of relationship and sharing. 
Finally, in order to correct poverty and disparities, we analyze the Basic 
Income and the Global Tax Systems and look for a fair and equitable soci-
ety by redistributing.







Education for the Siberian Internees in the Soviet Union during 





























門編 1993：中野 2003；岡崎 2012）。日本国内では平和主義的な統治者とし
ての天皇像が形成されつつあった（Dower 1999＝2004：３－97）。一方，ス
ターリンの天皇および天皇制の問題に対する態度が二転三転する中で（Гро-
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The History and Present Situation of Korea SGI Movement:　




































1995年 2005年 2015年 1995年 2005年 2015年
計 43834 46352 49052 100 100 100
宗教有 22100 24526 21554 50.4 52.9 43.9
仏教 10154 10588 7619 23.2 22.8 15.5
基督教（プロテスタント） 8505 8446 9676 19.4 18.2 19.7
基督教（カトリック） 2885 5015 3890 6.6 10.8 7.9
円仏教 86 129 84 0.2 0.3 0.2
儒教 210 104 76 0.5 0.2 0.2
天道教 28 45 66 0.1 0.1 0.1
大宗教 7 4 3 0 0 0
その他 225 196 139 0.5 0.4 0.3


















































































































































































































─」, 岩川幸治ゼミ「施設利用者の QOL ～地域共生型ホームの取り組み～」, 
小林和夫ゼミ「創価大学における ” いづらさ ”」, 杉山由紀男ゼミ「学校教育に
おける部活動の意義─社会学的考察─」, 渋谷明子ゼミ「創大生が知らない ブ
























テロ」, 田島秀樹（森ゼミ）「野球場 ─ボールパークを巡って ─」（インフル
エンザのため非登壇）
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